Listeriosis is an infectious disease caused by Listeria monocytogenes, a gram positive, facultatively anaerobic bacterium. Listeriosis occurs primarily in newborn infants, elderly patients, immunocompromised patients and pregnant women. One third of the patients are pregnant women, and complications of this disease include miscarriage, stillbirth and preterm labor. We experienced a case of listeriosis in a singleton pregnancy at 23 rd week of gestation that presented with fever, chill, lower abdominal pain, backache, and eventually resulted in fetal death in utero. Autopsy results of the stillborn baby, as well as blood and amniotic fluid culture of the mother confirmed Listeria monocytogenes infection. Proper antibiotics therapy thereafter led to clear recovery of the infected mother. We report this case with a brief review of literature. 단구성 리스테리아 (Listeria monocytogenes)는 그람 양성 단구 형태의 세균으로 리스테리아 중에서 유일하게 인간 감염을 일으킨다. 리스테리아는 면역 저하 환자, 신 생아 또는 노인에게는 뇌수막염이나 균혈증을 일으키며, 산모에게는 조산, 유산, 사산, 신생아 감염 등을 일으키는 원인 균이다. 전체 감염 중 임산부가 1/3을 차지할 정도로 임산부에서의 감염의 빈도가 높다. 저자들은 임신 중기에 자궁내태아사망으로 의뢰된 산모 의 혈액 및 양수배양검사에서 단구성 리스테리아가 동정된 1예를 경험하였다. 부검뿐만 아니라 산모의 양수, 혈액배 양검사를 통해 리스테리아에 합당한 소견을 확인하여 자궁 내태아사망의 원인으로 리스테리아증을 규명한 것으로는 국내 최초의 증례이다. 이에 문헌고찰과 함께 보고하는 바 이다.
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